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ABSTRACT
 The theory concerning the localization of brain function was established in the 19th century. Since then, 
attempts have been made to elucidate individual functions in each area of the brain. Although intraoperative 
electric stimulation of the cortex to evoke a response and/or suppression has been widely used as the most 
reliable method to reveal brain function, it has several limitations due to its invasive technique. Recent 
advancements in technology have provided a means to evaluate physical phenomena from outside of the skull, 
which enables the detection of changes of brain function at various spaces and times. These measurements 
can be applied to normal subjects repeatedly and with multiple combinations that cannot be achieved in the 
operating room. In this report, we examine in specific individuals functions that are believed to be common in 
human beings.
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によるイヌ脳の電気刺激実験 1），1861 年の Broca の
失語症報告 2）に始まる脳機能局在論の進展がこれら
の機能分担の解明を進めてきたといえよう．1950 年
代，1960 年代の Sperry による半球優位性 3）の研究や，
1960 年代の Hubel & Wiesel による視覚野の機能研
究 4）なども，局所の大脳皮質が持つ機能に焦点をあて










































MEG）15），シングルフォトンCT（Single photon emission 
computed tomography: SPECT）16），ポジトロン CT 
（Positron emission computed tomography: PET）16），



























































































function F で表わすとする（図 1）．
　基底状態の脳物理量変化：F（基底状態）
　基底状態に機能 A が加わった場合の状態 1 の脳物
理量変化：F（基底状態 + A（cond 1））
　基底状態に機能 A が加わった場合の状態 2 の脳物
理量変化：F（基底状態 + A（cond 2））
　これら物理量の差分をとったのち，物理量の逆変換を
行うと，基底状態と機能 A（cond 1）もしくは，機能 A
（cond 2）の差をみることができ，A（cond 1）と A
（cond 2）の共通項をみると，機能 A そのものをみる
ことが可能となる．






































































































































































検査法 原理 空間分解能 時間分解能 非侵襲性 費用 備考
脳波（EEG） 大脳皮質のシナプス電位変化
による細胞外電流
○○ ○○○ ○○○ ○○○ 電流源推定に逆問題解法が重要
脳磁図（MEG） 大脳皮質のシナプス電位変化
による細胞内電流
○○○ ○○○ ○○○ ○ 深部の計測の感度が低い
シングルフォトン CT
（SPECT） 局所脳血流変化 ○○ ○ ○○ ○○ 撮像と異なる核種投与方法が柔軟に設定可
ポジトロン CT（PET） ポジトロン標識物質を用いた
局所脳血流，脳代謝変化
○○○ ○ ○○ ○○ 代謝をみることが可能
機能 MRI（fMRI） デオキシヘモグロビン濃度を
指標とした局所脳血流






○○ ○ ○○○ ○○ 深部の計測は困難
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